


































(3) GF (2m)で構成される Wozencraft のランダムシフト符号とその集合族が有する 2 元重み分
布多項式について、一般的かつ基本的な性質のいくつかを明らかにした． 
 
研究成果の概要（英文）：It is well known that each bound of reliability function, asymptotic 
distance ratio, and the probability of undetected error for the ensemble of all binary 
linear block codes is given.  Therefore we think that it is an important research to get 
each bound of those functions for an ensemble of some important subclasses of binary linear 
block codes in order to find a clue to a solution for some open problems in information 
theory or the theory of error correcting codes.  (1) By using a feature structure of the 
Justesen code, the convergent points of the asymptotic distance ratio that those families 
have are specified on the basis of not a lower bound but minimum weights obtained from 
those weight distributions.  (2) By utilizing certain characteristic structure of the 
Hamming weight distribution of maximum distance separable codes, we can get weight 
enumerators to compute an upper and a lower bound on the probability of an undetected 
error for binary expansions of generalized Reed-Solomon codes.  Also, values of the 
average probability of an undetected error are computed by using the average weight 
distribution for an ensemble of binary expansions of all codewords of all Reed-Solomon 
codes for some given concrete code parameters.  (3) We show some properties of the weight 
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符号長 N とするとき，復号誤り確率 P (ε) 
が，P (ε)≦exp{-NE (R )}で与えられる．」






距離比 δ (R )により行われる．漸近的距離




Feinstein，R. M. Fano，R. G. Gallager，
A. J. Viterbi，有本卓，I. Csiszar，J. Korner，
R. E. Blahut そして韓太舜らにより現代化，
精密化，定量化，そして一般化されてきてい
る．特に，1970 年代後半から I. Csiszar，








築を試みている．しかし, 信頼度関数 E (R ) 




P (ε)の下界は漸近的距離比 δ (R )の上界
が与え，復号誤り確率 P (ε)の上界は漸近的
距離比 δ (R )の下界が与えるから，2 元対
称通信路においては漸近的距離比 δ (R )を
正確に求めることが信頼度関数 E (R )を正確
に求めることに対応する．現在のところ，そ
の漸近的距離比δ (R )の最も強い上界は, R. 
J. McEliese, E. R. Rodimich, H. Rumsey, Jr. 




離比 δ (R )が Varshamov-Gilbert の下界式
を等式で満足するならば，削除誤り指数





























以上本研究課題は，主として Shannon の A 
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これは学会発表⑦の Upper bounds on the 
average probability of an undetected error 
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